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  Minocyclines were administered （200 mg／day） intravenously for the upper and lower urinary
tract infections and for urological surgery as the first choice． For the effect， 67％ of cases had good
result， and no serious side effects were observed in hematology， liver function and renal function．





























lococcus epidermidis 5例， Klebsiella 3例， Pseudomonas












臨床診断 手 術 術 式 投与期間総投与量 （日） （mg）疾患
尿  路  感  染  症









































































右 腎 切 石 術
数 尿 管 切 石 徳
右 腎 新切 石術
左尿管切石術
左 腎 切 石 術
左 腎 切 石 術
右 腎孟形成術
左 腎 切 石 術






右  腎  痩  術

































































































臨床診断 手 術 術 式 投与日数総投与量 （日） （mg） 感染
尿  路  感  染  症




































































































膀  胱  炎
前 立 腺 炎
前 立 腺 炎
戴立胱蕨
膀  胱  炎
前 立 腺 炎
瀦竪藤壷
副 睾 丸 炎
前立腺炎
前 立 腺 炎
副 睾 丸炎


















































症例薙起炎菌感難投倦ﾋ投矯 菌 種 例  数
8CET E． coli
lo CET E． celi
12 SBPC E． coli
14 CET E． coli
16 SBPC Klebsiella
23 CBPC StaPh． ePidermidis


































1 516 456 47．2 46・6
2 473 468 45．3 42．7
3 458 423 44．0 41・3
4 493 496 45．0 46．3
5 441 365 42．9 38・3
6 495 433 46・3 41．0
7 390 366 44．0 38・2
8 423 383 41．9 40・6
9 365 310 38．7 31・4
10 334 309 36．6 32・7
11 419 326 44．0 33・6
12 398 368 37．7 32・0
13 414 327 43．0 33．6
14 357 315 37．4 32．0
15 322 346 31．1 35．9















































40，0   47，フ
21．5 40．0
1・2 1・2 11－2 13・O
O・9 O．8 10・2 9・3
1，1 1．0 14・6 13・3
1．6 1，5 18・6 21・3
1．3 1．4 19・3 17・4
0．9 O．7 8・2 8・8
1．1 1，1 13・4 12・9
1・O 1．1 11・5 ！6・0
2．1 1．7 29・6 21・0
1．5 1．4 17・O ！6・7
1．3 1．4 17・5 16・8
1．2 1．O 13・8 12－2
1．8 1．9 20・3 21・2
1．6 1．4 17・5 16・0
2・2 2・O 25・6 23・2













    かつ，迅速なもの．
 有効：自覚症状あるいは他覚所見のいずれかに改善
    をみるか，あるいは双方に改善をみるものの，
    その程度が著明でなく緩徐であるもの．
 無効：自覚症状および他覚所見の双方とも改善のな
    いもの．
 不明：他の抗生剤を併用した症例で術後，自覚症
    状，他覚所見の一方か双方が改善をみたもの











症赦球数（万）↑置観ダ白血球数・・T G・T Crea・i・… BUN
例使用前使用後使用前使用後使用前使用後使用前使用後使用前使用後使用前使用後使用前使用後
17 381 370 36．1 35．3
18 489 471 46．1 45，6
19 442 403 43・6 41．7
20 420 336 42．1 35．6
2ユ   429   410   43．6   42．9
22 381 360 40．1 38．6
23 411 330 42．6 36．9
24 331 369 30・1 35．6
25   441   379   47．ユ  35．6
26 419 423 42．1 41．3
27 316 331 29．3 32．6
28 389 371 34．5 33．i
29 401 330 42－1 34．6











































37．5 36・1 O．9 1－O 11．0
23．6 22・7 1．3 O・9 21・0
123．3 141tO 1・t！ 1・2 17．4
31．2 29・6 1．5 1・3 19．6
73．6 80－O 1．7 1‘2 20．2
29．1 33・O 1．6 1・3 22．5
27．3 33・1 1．3 1・5 16．1
33・1 30・6 2．4 1・7 33．5
2ユ，5   23．7   1．5   1・5    ユ8．6
36．7 37・7 1・3 1・2 11．0
43iO 40・5 2．3 1－7 36．1
111．3 124・6 1．6 1・2 13．5
17．0 13．0 1．4 1．5 21．3
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